










































　　　Oed’ und leer das Meer. (l. 42)2）
　第 1の引用の 1行目について、熊谷は『荒地』のファクシミリ版 3）を検討している。そして、
行頭に置かれていた「“Mein” が削除され、」「“schwebt” は “weht” に書き換えられている」と指摘し














































してよく登場する。英文学史上最も有名なものの 1つは S. T. コウルリッジ Samuel Taylor Coleridge 







And I had done a hellish thing, / And it would work 'em woe: / For all averred, I had killed the bird / 
That made the breeze to blow. (ll. 91–94)
あちらを向いても水ばかり、／なのに船板干割れちぢむ。／こちらを向いても水ばかり、／
なのに一滴飲めはせぬ。
Water, water, every where, /And all the boards did shrink; /Water, water, every where, / Nor any drop 
to drink. （ll. 119–122）8）
　『荒地』という表題が表すように、エリオットは『荒地』全編で乾ききったごつごつの岩だらけ
の大地、生命の源である水のない世界を、近代社会とそこに住む人々の内面世界のイメージとして
いる。《トリスタンとイゾルデ》からの引用の前に「石は乾いていて水の音はしない。（And the dry 











7）Al-Joulan and Al-Rashid 2011: 265–271.『荒地』と「古老の舟乗り」の共通点を論じている。
8）上島（編）2002: 204–283。
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The Chair she sat in; like a burnished throne, / Glowed on the marble, where the glass / Held up by 

























ニキアの船乗り（drowned Phoenician Sailor）」（l. 47）の姿にも重なる。しかしトリスタンはイゾル
デにすすめられ、死を覚悟して盃を口にした。ところが、意図に反してイゾルデへの恋に落ちてし
まった。『荒地』において《トリスタンとイゾルデ》からの引用のすぐ後に登場する有名な占い師











































15）宮嶋 2020: [online] 。
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の真珠は、もと彼の目だった」（l. 125）という一行を導き、第 3歌「火の説教（The Fire Sermon）」
では「魚市場で働く男たち（fishmen）」（l. 263）に変化する。また同じ歌でエリザベス一世とレスター
卿を乗せた船がテムス川を下り、第 4歌「水死（Death by Water）」において「フェニキア人フレバ
スは、死んで 2週間」（l. 312）という展開部、すなわち予感の実現となる。そして第 5歌「雷の言っ













































































that’s done: and I’m glad it’s over.）」（l. 252）という行為であって、イゾルデのように愛のために自分
の命を差し出すことはできない、というより、あえてしない。第 5歌で雷鳴によって尋ねられる「わ
れわれは何をあたえたか？（what have we given?）」（l. 401）という質問には答えがない。
終わりに
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A Study of the Influence of Richard Wagner’s Tristan und Isolde on T. S. Eliot’s The Waste Land
Junko NAKADA　
　In 1922 T. S. Eliot (1888 – 1965) published his epoch-making poem, The Waste Land. In the poem 
consisting of five songs, Eliot treats typically contemporary themes such as chaotic society, spiritual sterility, 
inner conflicts, and the isolation of individuals.
　In The Waste Land, there can be seen the influence of many earlier works, not only of literature but also of 
religion, philosophy, art, and music. Among them the influence of Richard Wagner (1813–1883), especially 
of Tristan und Isolde, seems to be one of the most important. 
　This article aims, with the help of preceding studies, to prove that the whole world of Tristan und Isolde 
lies in the background of The Waste Land. Beginning with the study of the two direct citations from Tristan 
und Isolde which can be found in the first song, “The Burial of the Dead,” it has looked into the plot, 
characters, images, allusions, etc. of the poem in relation to those of Tristan und Isolde. Also, the article aims 
to show how Eliot has made use, in his poetry composition, of the methods such as leitmotiv which Wagner 
developed in his so-called music drama. 
　What directly motived the writing of this article was the news issued on January 3, 2020 of the unsealing 
of the letters exchanged between Eliot and his long-time friend, Emily Hale, which had been kept sealed in 
Princeton University Library for 60 years. It is said that the unveiling of these letters may cause the necessity 
of the rewriting of the biographies of Eliot. The fact that such news has received an enormous response 
proves that themes of The Waste Land are still relevant almost a century after its first publication. This article 
clarifies some of the reasons why Eliot and his Waste Land, with all its difficulties, still continues to attract 

















Valerie Eliot（1926–2012）が編集した『荒地ファクシミリ版』出版から更に半世紀後の 2020年 1
月、プリンストン大学図書館に保存されていたエリオットのヨーロッパに渡る以前からの友人エミ
リー・ヘール Emily Hale（1891–1969）にあてた手紙の公開のニュースであった。研究者にとって
エリオットの伝記の書き直しを迫られるかもしれないという画期的な出来事と言われている。
　『荒地』発表から約 1世紀が経ってなお衰えないエリオットの影響力と、難解でありながら、あ
るいは難解であるがための『荒地』の魅力の理由に少しでも迫ることを目標にした。
